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Abstract
Against a backdrop of the European debt crisis and a series of widespread financial crises that 
started with the 2008 bankruptcy of Lehman Brothers, the debate regarding debt has been steadily 
intensifying in recent years.
The book Debt: The First 5000 Years (2011) by David Graeber made substantial use of an 
enormous number of ethnographic resources. In his book, Graeber proved that debt is not merely an 
economic phenomenon; it also involves the social dimensions of obligation and indebtedness. Graeber 
made it abundantly clear that the global movement of financial capital is not merely the pursuit 
of personal gain; it is also buttressed by the morality of the idea that “one has to pay one’s debts”. 
Although it was a tremendous achievement, Graeber’s argument has a weakness in that it reduced 
to economic debt that can be quantified using money, which he modeled after modern Western 
Europe, as well as excessively segmented social debt, which he modeled after non-Western European 
countries. 
This paper focuses on the complicated intertwining of the economic and social debts that were 
generated in a specific place. The dynamism of debt will also be clarified. 
In this paper, I describe the following case that I personally experienced in February of 2018 in 
Niamey, the capital of the Republic of Niger. I called my former research assistants who lived in the 
village to Niamey. I was able to experience an emotional reunion with them, and we spent some quiet 
time together. However, the situation became completely different after we said our goodbyes. Over 
the phone, my former assistants expressed their dissatisfaction about how they had shouldered a 
debt for my sake. With obvious concern, I went back to where they were and offered to take over the 
debt. However, they refused my offer and did not even inform me of the debt’s amount.
What had been behind their behavior? I interpreted the interactions as follows: Clearly, the 
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economic theory of “maximizing one’s own gain” was not the reason behind my former assistants’ 
actions. Instead, their actions had been motived by the peculiar brand of logic called “maximizing 
the other person’s social debt (indebtedness) and minimizing your own social debt”. If correct, this 
theory, due to something that cannot be said or paid, goes against Graeber’s point of view that the 
characteristic of debt can be quantified and that the potential of debt as something that strengthens 
social ties can emerge instead.
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1) いわゆるモラル ･ エコノミー論争を想起すればただちに理解されるとおり，アジア ･ アフリカの農村
社会では，経済的なコストとリスク（金融的コストとリスクを含む）が個人に集約されることなく人
間関係のネットワークに分散されるケースが珍しくない［cf. スコット 1999; 杉村 2004］
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債はこの言語で "garaw" という。逆に借りたものの返済は "bana" という。 "garaw" の類義




4) 実際この地域は北はアル = カーイダ系の AQIM（イスラーム・マグレブのアル = カーイダ），南は IS
系のボコハラムという二つの自称イスラーム組織の活動に挟撃されており，2017 年 10 月にはアメリ
カ合衆国の特殊部隊の兵士 4 名が殺害される襲撃事件もおきた。
5) 「"hi" が指すのは常に現物の貸借であり，現金の貸与（garaw）ではない」［Olivier de Sardan 1982: 
204］。
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土地の貸借りに用いられるのは "hi" であり "garaw" ではない 6)。
ただし，"garaw" には借金に還元できない独特の意味の膨らみがある。ここにあげたのは，
住込み調査時の助手サンダが語ってくれた恋愛譚の抜粋である。


















6) ただし詳しくは脚注 8 に記すとおり，当事者によって土地が負債（garaw）の対象になると考えられ
ているわけではないとはいえ，この社会の土地制度は負債論的観点なくしては理解できない性質のも
のである。




8) ニジェール西部の住民によってはかならずしも "garaw" として明確に概念化されていない制度にま
で射程を広げるなら，土地制度という，社会生活の基盤となる制度にも負債の問題が関わっている［佐














































サーバの人は，H.M.，B.T.，M.S.，M.J. です。この人びと 4 人が掛売しています。売
り終わると，以前借りた分を支払いに行き，かわりに新たな品物を得て，もう一度小売
りするのです。
































は，そうした過去の村での経験ではなく，2018 年 2 月の首都における経験である。
II　事例
いったん 2015 年に遡る。8 年ぶりにニジェールを訪れたわたしは，治安上の問題とされ
る事柄のため，村落部に足を踏みいれることが困難になっていた。そこで住込み調査時に親
しくしていた元助手を首都に呼びよせることにした。わたしには最終的に助手が 4 名いた。






























れた。「ほんとうに不満だ（Wallahi a si kaan ay se）」。
放置することはできないので，車を持つ知人アリに迎えに来てもらい，彼らの宿泊先を訪
















































































件では，元助手が帰宅するためのバス代（2018 年分のみで 2015 年の分は含まない）をわた
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